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The purpose of this paper is to make an attempt to draw a wider perspective on the 
feelings of Atomic Bomb Survivors in Hiroshima and Nagasaki by looking at their antagonistic 
thoughts. Such “negative” side of Atomic Bomb Survivors do not appear on surface in public 
since their core feeling for accomplishing peace is understood as “wishing for the world without 
nuclear weapons”. 
This paper analyzes two different surveys conducted by the Asahi Shimbun and the 
『広島平和科学』37 (2015) pp. 57-68 ISSN0386-3565 
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Yomiuri Shimbun. What was revealed after such analysis was that although more than 70% of 
the Atomic Bomb Survivors once had actually hated USA, many of them did not hate USA any 
more by the time of the survey. 
While the reason for such result – the majority of the Atomic Bomb Survivors do not 
hate USA any more – is not yet clear enough, this study has intention to make further analysis 























































































































































































調査実施主体 読売新聞社・広島大学 朝日新聞社・広島大学・長崎大学 
調査時期 2015 年 3 月から 7 月 2005 年 3 月から 4 月 
対象者 被爆者健康手帳及び第１種健康診断
受診者証所持者 6,513 人 
被爆者健康手帳及び第１種健康診断






じて郵送）、回答数 13,204 人 
 
 
                                                   
3 すべての集計結果は 2005 年 7 月 17 日付の朝日新
聞社の紙面で報道されている。 
4 すべての集計結果は 2015 年 7 月 29 日付の読売新
聞社の紙面で報道されている。 
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問に対する回答結果を図 1 に示す。 




は 17.1％（332 人）であった。 
 図 2 は、上記の結果を年齢階層別に示したも
のである。 







「80 歳から 84 歳まで」の回答者、つまり被爆




















19.6 22.5 20.5 

















[68,74) [75,79) [80,84) [85,89) [90+) 合計
(%) 憎んでいる かつて憎んでいたが、今は憎んでいない 憎んだことはない
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男性 1.46 1.14 1.87 
子や孫の健康に関して、自身の
被爆の影響が気になる方 1.31 1.01 1.71 
原爆が原因と思われる病気にな
ったことがある方 1.51 1.14 2 
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アメリカ政府（のみ） 3,751 人 
日本政府（のみ） 960 人 
日米両政府 6,546 人 
わからない 1,162 人 
その他 109 人 
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[59) [60,64) [65,69) [70,74) [75,79) [80,84) [85,89) [90,94) [95+)
（％） 米国のみ 日本のみ 両政府
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